


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































●H PSi七e 臼 ●
対 9 ● ?
叶 Φ や P ● ①Φ P の 臼 の ?
゜叶
? H 叶唱 ? ? Φ ?





十． 十 十 十
Plec七us（9PP．）一 ? 十 十
Eudor　laimus　sp．　near　verrucosus十 十
Mesodor　ユaimus　←旦 十 十

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































F岱h a b c d 6
To凶1朝gth（㎜）　　　455　　　　　454 387 498　　　　　　　　479 Table　i．
・・綱・｛1血留：‘d％　惜1d％1玩ぽ％　InCごd％∈寵d％
α，”oα㎞顧㎜螂 7 4．83 3 0．64 1 α26 3 2．08 6 1．20
s畑畑b㎎加3 0 0 0 0 0 0 1 0．69 1 0．20
Ca恒noid　s一 o
? 5 1．06 14 3．65 0 0 o 0
0拗o朋3棚輌倫 102 70．34 250 52．85 244 63．54 79 乳86 257 5L61
0≡z｛絃 3 λ07
】 021 】3 3」38 0 o 5 1．OD
Harpa血oid　5P㏄ies2 1．玲 9 1．90 15 3．91 11 7．64 25 5．02
Cope叩d　na叩liu＄ 20 13．79 190 40．17 糾 21．88 13 9．03 194 38．96






















































































































































































































































































































































































































































































































































最　高 最 低 平 　　均
水温｛℃｝ 3．6 一2，6 ←0．2］































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工sland．　 　 　 　 工工． Lake O－ike， West　O gu1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－ike　in　West　Ongu1エsland．ぬte－We observed the freshwater algae　from　Lake　O
rials　used　for　the　present　study　were　water　samples　and　algal　mat　sample5

























　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　AntarcticaCompaエison of the petrified plant8 from　the　Cret－teごtiary　of
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1987．　　　 　　　 　　　Novembeτ，with those of　the Patagonia・
Generally　said　the　Te℃tiary　flora　of　the　Antarctica　would　resemble　that　of　the
：：漂孟a三、：nと：。：：三、：雲蒜：言1㌫ξ’蒜。｛：舗：謝ヲYe。：e㌫。：：c2…：：z緯。、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1and　2）．have　been　found　from　the　Patagonia　（Tables　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　rest　one，　CupressinO・・　 　　　　 　　The
認．2：謬ζ罐：：｛ζ：m，鵠：。Lε：：：。：：：器c：：u；。艦1ζa「蒜1：SC：瓢゜き膿












































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　Diving　behavi。r。b5ervati。n。f　Ad包ie　penguin　us加g　a　ne胃t　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　ype　of　TDR　in　the
　　　　　　　　　　　　　vicinity　of　Sy㎝a　Stationク　ムntarctica，　in　1977／1978　8u皿■er．
The　small　七ime　depth　recorder　that　weight　80g　in　air　（25φ　x　8mm）　were　attached
to　four　nesting　AdとLie　penguins　（王竺と主旦　adeliae）　that　care　their　2－3　weaksold　　　　chicks　　　　　　On　December　　 　　　　　　　　　19，　1986，　to　study　their　diving　behavior．　The　record　of
TDRs　show　thaセ　七heir　mean　dive　depth　and　maximum　depth　were　8．0－10．Om　and　17．3－
27．2m　respectively．　The　mean　dive　duraヒion　and　maximum　duration　were　1．4－1．8
mエnutes　and　3．7－5．6　minutes．　Time，　depth，　frequency　distribution　of　七heir　590
誌：。需認跳綴。AC隠認霊撮豊’s　study　pe・f…・d　d’・’・g・・’・・y
51 R．　HlROTA，　Y．　FUKUDA．　」．　CHIBA，　S．　TAJI閉A　and　M．　FUJIKI
　　　　｛Kumamoto　University　and　University　of　Tsukuba｝
　Mercury　contents　of　copepods　｛Crustacea｝　collected　in
　　　　　　　　　　　　　　　　　Antarctic　Sea　region
The　mercurythe
contents　of
lower　layer
upper　layer．
higher　thanPaciflc
　 　　　　　COntents　of
Anfarct三c　Sea　region
　　　　　　　　 　copepods　collected　at
　　　　　　 　　　　　were　measured．　　　丁庁le
copepods　teod　to　be　hig｝ユer　in　the
｛under　about　150　m　in　depth｝　than
　　The　majority　of　values　in　this
values　obtained　on　the　samples　from
Ocean．
9　stations　in
total・mercury
mater als　from
those　from
survey　were　　the　Tropical
52　　　　K．　HONDA，　S．　KAN，　R．　TATSUKAWA　（Dept．　of　Environ．　Conserv．，　Ehi紐e
　　　　and　H．　OGI　（Re8．　Inst．　of　！ピorth　Paci．　Fish．，　Hokkaido　Univ．）
Heavy　　Metal　Accumulations　in　Pelagic　Seabirds，　　and　Their　Variations
Specie8　and　Habltat8
Univ ）
with　the
Heavy　　皿etal　accu功ulations　and　thier　variations　with　gpecies　and　habitat合　　旬ere
inve8tigated　　in　ll　specie8　0f　pelagic　seabird8　from　subarctic　Pacific　　region．
The　　metal　concentrations　were　generally　high　in　liver　and　kidney，　　and　low　　in
muscle　　and　　brain．　　A180，　　the　va．1ues　of　Mn　and　Zn　were　high　in　bone，　　and　　Hg
highest　in　featherg．　　Especially，　20－70％　of　Hg　body　burden　“冶s　in　the　feather合，
indicating　　that　avian　feather8　Play　a　role　in　detoxification　and　excretion　　of
Hg．　High　bioaccumulation8　0f　Cd　and　Hg　were　found　in血ost　species　of　seabirds，
and　their　value8　varied　甘idely　with　the　8pecie8，　　depending　mainly　on　the　　food
item．　In　addition，　specle⑨　difference　ln　biological　half　life　of　Hg　wa8　related
to　the　varied　Hg　accumulation　in　8eabird8．　　Furthermore，
Hg　re8idue　levels　of　bird8　among　the　habitat白　were　found，
differences　of　Cd　and　Hg　concentrations　in　8eawater8，
difference8　in　Cd　and
8uggegting　locationa1
一13一
53 Y．YムHAHoTo，　K．　HbNDA，　1．　MATsuHoTo，　Y．　MAT8uHoTo，　R・　TATsuKAwA　（Ehime　Univ・）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　　N．　旧㎞岡ADA　（T6kyo　Uni∨．）
Ti88ue　Di8tributioo　of　Cad■iu■8nd　Their　V8riation8　旬itb▲ge　8ロd　Sex　in　Southem
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hix止e　l丑1ale8，　β・　θα8εou【α9まmオ8
Ti88ue　　distribution　　of　　Cd　and　their　variations　with　age　and　sex　　were　　investigated　　in
mu8cle⑳　　liver　and　kidney　of　southern　皿inke　whale8・　　The　concentration　of　Cd　was　higher　in
liver　εmd　kidney　tban　muscle．　　No　significant　difference　in　the　muscular　Cd　　concentration
bet脚een　　8exe8　was　found，　　and　the　value　increaged　year　by　ye6r　throughout　the　l　ife　　span・
The　　hepatic　　and　renal　concentr8tion8　0f　Cd　旬ere　higher　in　f㎝ales　than　　the　　males・　　and
their　　value8　　increased　　with　　age　up　to　the　age　of　20　　years　　and　　thereafter　　gradually
decreased．　　However，　　the　renal　Cd　level　at　the　age　of　15－20　years　was　relat　ively　low，　and
in　addition，　　the　value　did　not　increas　with　increasing　hepat　ic　Cd　concentration・　This　may
be　plausibly　due　to　the　lo8s　of　Cd　in　the　kidney　in　relation　to　renal　dysfunction　by　Cd・
54 N．　Hamada，　S．　Yamazaki〃　S．．Toda，
　　　　　　　　　　　（Dept．　of　Agricultural　Chemistry，　The　Univ．　of　Tokyo）
Y．　Yamamoto，　K．　Honda　and　R．　Tatsukawa
　　　　　　　　　　　（Dept．　of　Environment　Conservation，　Ehime　Univ．）
Chemical　F’oms　of　Renal　Cadmium　in　Southern　》4inke　Whaleワ　B．αoμ渉oro8ヵrαヵα
工nthe　course　of　our　study　on七he　acc㎜ulation　of．heavy　metals　in　16ng－1ived
ma主ine　ma㎜als，　higher　accumulation　of　cadmium　has　been　fomd　in　kidneys　of
Southern．Minke　Whale，、B．　αoz4古oro8カψαカα．　　The　chemical　forms　of　renal　eadmi㎜
was　investigated　七〇　clarify　the　mechanisms　of　accumulation　and　detoxifica七ion．
The　presence　of　cadmium　binding　protein，　metallothionein，　was　first　confirme《ヌ
in　Southern　Minke　Whale．　Comparison　of．amino　acid　composition　with　七hose　of
other　Inammals　（striped　doll）hin　and　horse）　will　be　repor七ed．
一14一
presentat10nPosteofAbstracts
1 R．」．Hancock　and　R．D．　Seppelt　｛An七arct．　Div．，Australia）
Gro就h　resp◎nses　of　Ceratodon－in　culture
See　Text
2 A．　Tatur　and　A．　Myrcha　（工nst．　Ecology，　Poland｝
Soils　and　vegetation　in　deserted　penguin　rookeries
　　　　　　《King　George　Island，　West　Antarctica）
See　Text
3 H．　Okada　（Osaka　Univ．｝　and　H．　Kanda　（Natl　Inst．　Polar
　　　　　　　On　the　polyploidy　of　the　Antarc七ic　moss　旦£四巴．
Res．｝
Two　moss　species　七axonomエcally　allied，　旦酬一旦　｛Hedw．）　Gaertn．，
Meyer　et　Scherb．　and　旦二幽　C．Muel1．　collected　from　七he　Syowa　Station
area，　Continen七al　An七arctica　are　karyologicaユly　discussed　focusing　on　the
polyploidy．　　Mos七　〇f　the　examined　specimens　of　旦エE旦一［and　旦二
皇皿←　showed　n＝20．　　This　may　be　a　diploid　level　of　x＝10．　　工n　this　study，
the　discovery　of　n＝30　was　confirmed　in　one　specimen　of　旦二£皇≦一巴．
This　is　hi七herto　unknown　in　this　species　excepting　n＝33　from　Russian　region
（Mamaヒkulov，　1977）．　　It　is　possible　that　the　incidence　of　polyploidy　of　堕
increases　wi七h　latitude　in　the　Antarc七ic．
4 　　　　　　　　　　T．SEKエ，田．　NAKANO（Fac．　Science，　Hiroshima　Univ．），
　　　　　　　　　S．　OHTAN工　and　H．　KANDA　（Na七ional　Polar　Research　工ns七．）
Cosexis七ence　relationship　be七ween　bryophy七es　and　algae　in　七he　Suban七arc七ic
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蛤eglon
The　algal　flora　found　in　七he　dried　bryophy七e　specimens
an七arc七ic　region　wa日inves七iga七ed．　A．new　clas8ification
rela七ion8hip　be七ween　bryophy七e白　and　algae　is　proposed：
clearly　a七七ached　oyl　bryophy七e　body，　example　⊂・
are）weakly　a七七ached　on　moss　七hrough　gela七inous　subs七ance，
3）　Free　living．　Algae　are　freely　livlng　in　七he　water　among
cillarioて）hy七a，　Desmids．　4）　S七ra七iform．　Algae　form　a　clear
phy七e　communi七y，　幽．　5）　Algal　coa七．　Algae　form　a
cove℃s　on　the　surface　of　moss　communi七y，」幽．
co工lec七ed　from　七he　Sub－
　　 of　七he　co－exis七ence・
1）　Epiphy七e．　Alga 　are
2）　Weak　a七七aching．　Algae
　　　Nos七〇c又一・　　　　leaves　of moss，　B －
　　　　S七rat㎜in　bryo－
　　compac七　ma七　which
一1一
5 Y．ENDO　（Far　Seas
　　　　　　　Swim　angle
Fisheries　Research　Laboratory）。f堕2竺幽Swim　angle　of　euphausiids　may　affect　the　hydroacoustic　estimation　of　their
：：lm言且二：。g雲認’羅．：e：盤：。：妻yEu蓋鍵器i…、酬日；sh：灘dk：三。a：、：q：：至；皿
2鑑、…壬、欝t、羅ご゜㌫㌘㌶s；。漂器七：1。；呈。：e，：t、2諜㌫：蕊：5°
hovering，　41°．
6 J・G・　0・Neil1　（Leieester　Polytechnic）
Thymic　de▼e10P皿ent　in　an　㎞tarctic
　　　　　Boulenger　1902⊃　and
　　　　　　　　　　　　　　　　　lab虻ax　L・D職竃rine
《－antarcticumawamer　water　《Dicen rar husteleost
See　Text
7 」．G．0’Neill（Leicester　P。1ytechnic｝，　M．G．　White｛British　Antarctic　Survey｝，
　　　T．A．　Sims　（Leices七er　Roya1　工nfirmary）　and　D．L．　Barber　｛McMaster　Univ．）
The　infla画■atoτy　respoま1se　of　the㎞tarctic　si1▼erfishワ　ー
　　　　　antarcticu匝　Boulenger　1902　《Teleostei；NototheniifonnesD　to
　　　　　　an　infestation　1打7　the　plerocercoid　of　a　p8eudo画yllidean
　　　　　　　　　　　　　　　　　　cestode⊂－sp．）
See　Text
8 K．　Hoshinoワ　P．H．　Lucchiari　and　M．　Bacila　（Univ．　Paulista，　Brasi1）
Re▼e虻sible　ca＝diac　arτest　induced　by　startling　sti皿uli
　　　　　　in　the　㎞tarctic　fis血NOtothenia　I幽些旦
See　Text
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9 　　　　　　P．H．　Lucchiari，　M．　Bacila　（Univ．　Paulista，　Brasi1｝　and
　　　　　　　　　　　　　　E．P．　Feofiloff　｛Univ．　Parana，　Brasi1）
Oxygen　le▼els　in　Antaエctic　fishes　●uscle　with　increasing　teロperature
See　Text
10 　　　　　G．W．　Hosie　and　M．　Stolp　｛Antarct．　Div．，　Australia｝
K虻ill　population　structure　aロd　200Pla血kton　co■皿unity　stnlcture
　　　　　　　in　the　uestem　Prydz　Bay　region．　October　1985
See　Text
11 　　H．J．　Niebauer，　V．　Alexander　and　S．　Okkonen　（工MS，　Univ．　Alaska｝
The　influence　of　physica1　㏄eanographic　pr㏄esses　on　the　ice　edge
　　　　　　画ytoPlankton　bloool　in　the　Be＝ing　Sea　in　sprin9　1987
See　Text
12 M．　Stolp，　S．Nicol　and　G．　Nash　｛Antarct．　Div．，　Australia｝
　　Co叩arison　of　feeding　parts　of一旦口and　　　　　　　　　　　　　　－1－．
See　Text
一3一
13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　E．　Fanta　（Univ．　Parana，　Brasi1）σP．H．　Lucchiari，　↑4．」．　Cavalcanti　and　M．　Bacila　（Univ．　Paulis七a，　Brasil｝
Effect　of　environmental　iロpact　on　the　beha▼ior　of　so■le㎞tarctic　fish
See　Text
一4一
